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Having Words, Phrases, and Sentences as Initial Elements
IZUMI daisuke
泉　大輔
This paper examines “X-HATSUGEN” having words, phrases, and sentences as initial elements, 
and aims to empirically describe their morphological and semantic characteristics based on actual 
examples and then elucidate the mechanisms that underpin the formation of “X-HATSUGEN” 
having sentences as an initial element.
Normally, the initial element in a compound word is no larger than a word, but in the case of 
“HATSUGEN,” many examples are observed in which it follows not only words but also larger 
phrases and sentences. Prior studies have not clarified why exceptional forms like this can be 
created.
This paper discusses these mechanisms from the perspective of the nature of quotation. 
Quotation refers to the act of presenting something equivalent to the actual utterance, in which the 
quoted form is a copy of the real thing (the actual utterance). Accordingly, the quoted form acts 
as an indicating symbol (icon) by representing (imitating) the object, unlike the ordinary symbols 
created by naming and abstraction.
Given that the initial element of an “X-HATSUGEN” having a sentence as an initial element 
is a quotation of an actual utterance, the sentence that has become an icon due to the nature of 
quotation is used for the initial element of the compound word as a single block. This mechanism 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































取り出され方 前部要素 「X発言」の例 元の発言
発言の中で用いられた要素が部
分的に取り出される













































































































































































「イコン」である。「 発言」や「( ﾟДﾟ )発言」にお




















（絵文字・顔文字などの使用） 発言、( ﾟДﾟ )発言など
コトバの実物表示（引用） 「殺すぞ」発言など














































































































日本語記述文法研究会編（2008）『現代日本語文法 6 第 11部 複文』，くろしお出版．


















 3 https://blog.goo.ne.jp/hiroshiito_1973/107（2020年 7月 18日閲覧）
 4 https://toramomo.exblog.jp/9415358/（2019年 7月 20日閲覧）
 5 1972年 6月 17日の退任記者会見における佐藤栄作元首相の「新聞記者は帰ってください」という発言を
指している。
 6 https://www.j-cast.com/2018/07/18334088.html?p=all（2019年 4月 20日閲覧）
 7 安倍晋三首相の発言のことである。































































30 http://shz-haishi.jp/modules/myalbum0/photo.php?lid=44#.X0OkC8j7Q2w（2020年 7月 18日閲覧）
31 かつて存在した「スーパー・ワールド・スポーツ（Super World Sport）」という日本のプロレス団体のこと
である。
32 https://www.excite.co.jp/news/article/E1464319006203/?p=3（2020年 8月 18日閲覧）



















41 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7077905.html（2019年 7月 20日閲覧）
42 https://minkabu.jp/blog/show/39587（2019年 7月 20日閲覧）




46 https://ameblo.jp/ayakurumisan/entry-12608013064.html（2020年 8月 20日閲覧）





茶する）、「 狩り」（りんご狩り）、「　( ﾟДﾟ )　状態」（びっくり状態）などが見られる。
50 https://ameblo.jp/syouken1958/entry-12344998483.html（2020年 8月 20日閲覧）
51 ただし、後部要素が「発言」以外の場合、前部要素の「引用された形式」は実際に発話されたものとは限
らない。心内発話を引用した場合や、相手がいかにも言いそうな発話を想定して引用した場合なども含ま
れる。
52 前部要素が「実物表示」された形式（「引用された形式」）である「X発言」の後部要素の名詞には、「発言」
以外にも「問題」や「解散」（「忖度問題」「神の国解散」）などがある。
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